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A 32-year-old man was referred to our hospital for evaluation of bilateral renal tumors 8 cm each in
diameter. His cousin also had a renal tumor, and she had been genetically diagnosed as von Hippel-Lindau
(VHL) disease. Bilateral nephron-sparing surgery was performed in separate stages under clinical diagnosis
of renal cell carcinoma and VHL disease. Histological examination revealed clear cell renal cell carcinoma
(pT2). There was no evidence of local recurrence or metastasis 6 months after the second operation. In
the treatment of renal cell carcinoma and VHL disease, nephron-sparing surgery is recommended to achieve
a disease-free status without renal replacement therapy.
(Hinyokika Kiyo 55 : 483-485, 2009)
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緒 言
von Hippel-Lindau (VHL) 病に伴う腎細胞癌は，異
時性多発性で一般に低悪性であるという特徴を持
つ1,2)．今回われわれは，両側に最大径 8 cm の腫瘍
を認める多発腎細胞癌に対して二期的に両側腎部分切
除術を施行し，腎機能を温存して無病状態を得ること






家族歴 :兄 脳・脊髄腫瘍，従姉妹 腎腫瘍（他院
の遺伝子診断にて VHL 病と判明）










入院時検査所見 : 一般生化学検査にて CRP 7.4
mg/dl と高値．その他には一般血液検査・尿検査にて
異常所見なし．腹部造影 CT にて，腎に左右とも最大
径 8 cm の腫瘤性病変あり．その他にも両側に径 2 cm
大程度の小腫瘤も認めた (Fig. 1-A）．腫瘤は早期相で
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アプローチし，左腎動脈本幹を遮断して冷却しながら
部分切除術を施行した．径 8 cm の主腫瘍に加え，下
極の径 2 cm 大の小腫瘍も切除した．手術時間は267
分（腎動脈遮断時間92分），出血量 1,050 ml，自己血
















は clear cell renal cell carcinoma，G2，expansive type，
INFα，v-，pT2．右側主腫瘍も同様に clear cell renal
cell carcinoma，G1，expansive type，INFα，v-，pT2 で
あった．両側とも小腫瘍は clear cell renal cell carci-
noma であった．

























癌の腫瘍径と遠隔転移の検討において，直径 3 cm 以
下の VHL 腎細胞癌では遠隔転移を認めなかったと報
告し，手術回数の減少や腎代替療法導入延期の観点か







Fig. 1. A : Enhanced abdominal CT showed
bilateral renal tumors 8 cm in diameter.
B : Main trunk of right renal artery ran
directly into the tumor. C : Left renal
tumor was located anteriorly. There was
adequate margin between the tumor and
main renal vessels.
泌55,08,04-2
Fig. 2. Enhanced abdominal CT after bilateral
nephron sparing surgery.






ば，Ploussard らは，上述の理由で直径 3 cm 以上を手
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